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The United Nations Environment Programme (UNEP) has made a strong effort to place 
its own activities more positively into UN peacebuilding missions in recent years. These 
attempts may reflect on the recent shift of UNEP’s attention toward the interaction 
between environment and conflicts. Traditional UNEP engagements in UN post-conflict 
activities have tended to focus on the impact caused by wars or civil unrest. However, today, 
UNEP realizes that environmental degradation itself could be a significant factor causing 
civil unrest. This recognition shift is brought about partly by (1) the influence of the Toronto 
Group, an academic school that emphasizes the impact of environmental damage on 
conflicts, (2) UNEP’s experience with post-conflict operations in Kosovo, and (3) the recent 
international trend in which peacebuilding has become a broader concept covering more 
underlying causes of the conflict.
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の高まりの一つの到達点が、1977 年 5 月 18





















































































































































































































































































能性の重視であった。このように、2008 年の  
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表 1．『紛争から平和構築へ：天然資源と環境
の役割』の内容25 
1 はじめに  
 
2 紛争における天然資源および環境の役割 
 ・理論的根拠  
 ・紛争発生への寄与  















   －コソボ紛争  
   －アフガニスタン  
   －ガザ・西岸  
 
4  平和構築における天然資源と環境の役割 
 ・理論的根拠  
 ・経済復興の支援  
 ・持続可能な生計の開発  
 ・対話、信頼醸成、協力への寄与  
【ケーススタディ】  
   －コンゴ民主共和国  



























































(2) ECP 計画の発足と展開  









された。UNEP によれば、ECP は 2008 年の
発足以来、フィンランドを初めとして、少な











ず公式化することに主眼が置かれていた。   






は 750 万米ドルが措置された。  































報告書が 2016 年末までに刊行ずみである。  
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平和維持活動の緑化―「国連フィールドミッ
ションのための環境政策」  


















められた。なお、UNEP はさらに 2012 年～
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